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的な観点からは，組織開発（organization development. cf. Burke, 1982）の分野であり，そこでは，主に
教育や研修等を通じて，個人の能力開発や向上が成果の向上につながると考えられ，同時に，個人の
意識や行動の変革が意図されたのである。賛否はあるが，同様に，1970年代後半から盛んに議論され


















































































































































































　なお，説得への抵抗を扱った理論やモデルとして，社会的判断理論（Sherif and Hovland, 1961），認
知的均衡理論（Festinger, 1957），接種理論（McGuire, 1964），心理的リアクタンス理論（Brehm, 1966; 
Brehm and Brehm, 1981）があり，さらに，説得の受容と抵抗の両者の過程を統合的に説明しようとす
















































るか，やらないのか，⑤拒絶（拒否），⑥がんこさ，⑦抑圧を提示している（chap. 2, pp. 23⊖49.）。
　Connor, et al.（2003）は，阻害要因について，３つの障壁を指摘している。具体的には，①正しい評価（認
識）に対する障壁（変革に対する正しい情報や理解の不足。削減法については，p. 156の table₇.₃ を参
照），②承諾に対する障壁（保証への窮乏・自己信頼への脅威・組織的権力失墜への心配から生じる変
革が受け入れられない状態。削減法については，p. 160の table7.4 を参照），③変革への行動や実践に
対する障壁（人々に新しい要求水準に適応できるために必要な育成や技術が保証されないこと，資源
























































































































































































































度が高いほど，変化への抵抗が少なく，かつ変化は定着しやすい（Lewin, 1952; Coch and French, 1948; 









































































１　組織変革の英語訳には，organizational change（cf. Tushman and O’Reilly, 1997; Markham, 1999; Connor, et al., 2003; Randal, 
2004; Robbins, 2005;）とorganization change （cf. Burke, 2002･2008）がある。表現としては，前者が多い。また，change で
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Survey of Studies in Hindrance (Resistance) to Organizational Change:
Focus on its Factor, Mechanism, Elimination. (the first half )
Yoichi Matsuda
Abstract
　Organizational change is important topics in organizational behavior. 
　This paper aims to survey of studies in hindrance (resistance) to organizational change. Especially, we 
focus on its factor, mechanism, and elimination. And so, suevey previous studies from viewpoint of ①macro 
organizational theory’s arguments, ②micro organizational theory’s arguments, ③ social psychology theory’s 
arguments, ④consultan’s suggestion.
　To be continned sequel. (the second half )
